











































































































































P {B I n=1}=1/ (h:!-b1)， b1三玉b三玉b2(5) 
と書ける。ここで、b1は破堤幅の推定最ノH宙， 1:2はその最
大値である。平均，分散はそれぞれ，
E [B I n= 1] = (h:!+b1) /2 (6) 










E [Bi t n=i) =i. E [B t n= 1 ) 
ト(7)








Var[Br]= L:P(i){Var[Bi t n=iJ 
+E2[Bi t n=i)} _E2[BrJ 
=EiP(i){・Var[Bt n=lJ 








fH(h)=1/(h2-h1)， h1;三h亘弘 (9) 
であり，平均，分散はそれぞれ，
E [h) = (h2+h1) /2 
Var (h) =(弘一h1)2/12
???

























E[HjB) =32. 75 E(r)=5.26 E[め=0.541，

























E(恥(子}~・ {md-LE 〔刷会 l 
Var(Z]キ仰))2・ ((!ì ・ vJ+(士yv~) r帥
Vz=J(主y.V~+ (ま)2.v;j
60 
今Y=g (Xh X2・h ・a・"・)であるとき，









E(S) =r2t2dgd {E(H)} 2-J 









11 (i)=i • E (S) 

























































































































(3)式に A=0.0005， L =4000を代入して， p( n) 
を求めると次のようになる。
R 0 1 2 3 456 
p (n) O. 14 0.27 0.27 O. 180.09 0.04 0.01 
ここで，正しくは， p (n孟6)=0.01であるが，これ







E (13 I n=lJ =100， Var2 (B I n=l) ==3333を得る。
又Valn=1=0.58である。
以上の結果を (8)式に代入することによヮて， E ( 





(W)式にん=0，ん=2.5を代入し， E (HJ =1. 25， 
Var (HJ =0.52を得る。したがってVH=0.58。
報告書で使われている定数値，すなわち7=2.3， 0= 
0.65， t =5X60， g =9.8，および上の水深に関する平
均等を (13)式に代入すると， E (S) =5.2x10" 
Var (S J ==16. 5X 108， V s=O. 78を得る。
これらを (14)， (15)式に使って，堤防全体に渡る





報告書で用いられているように， t =60X60， a =1.4， 








乗近似で求めた U=1. 32， V =7. 73，およびP=0.111， 
さらに上で求めた溢流深と全拡がり面積の平均等を(22)

















変 数 平均 |均長女十三25持議員|備考
破堤箇所数(箇所) 2 O. 71 0-6 条件
1箇所破堤した場合の破堤幅 (m) 100 0.57 0-200 " 
溢流深 1.25 0.58 0-2.5 " 
n箇所破堤した場合の全破堤幅 (m) 197 1. 29 0-960 結果
1箇ヂ破堤した場合のはんらんひろがり面積 5.2XlO' O. 78 0-17.3X104 " (m2 
n箇T破堤した場合の全はんらん拡がり面積 1O.2XI04 1. 35 0-51.5XlO' " (m2 
1時間後の湛水深 (m) 1. 39 1. 55 0-2.5 " 
破堤直後の人的被害 2724 2.08 0-1l000 " 
注:本計算は，次のような堤内地を仮想している。①一辺1000mの正方形。②堤内地盤高は外水の干潮位に等しい。町③ 地震による平均破堤率を
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A TENTATIVE PROBABILISTIC MODEL FOR FLOOD INTO LARGE PUBLIC 
UNDERGROUND AREAS LIKE SUBWA YS AFTER A STRONG EARTHQUAKE 
Kunio Arai * 
Comprehensive Urba托 Studies，No. 8， pp. 57-63 
The subways running in the area of Tokyo's downtown may suffer severe water damage which 
would seep in from cracks on wall or flow in from tunnel entrances in the event of a strong earthquake. 
This research was don巴asthe first step in estimating such possible flood damage. The uncertain-
ties of the dependent variables cont耳inedin the deterministic model which was proposed by the Tokyo 
Disaster Prevention Committee as to surface floods due to destruction of levees after a pres:urable strong 
tremor were discussed. 
First of al， the probability density functions of the numher (N) and width (B) of destroyed levees 
and the depth (H) of overflow were determined. And then the means， varianc己sand coefficients of 
variation of total width (BT) of destroyed levees， total area (ST) and depth of floods (Z) were calculated 
Numerical examples showed that if the coefficients of variation of N， B and H were 0.71， O.57 and 
0.58， respectively， then those of BT， ST and Z an hour after an earthquake might hecome 1. 29， 1.35 and 
1. 55 respectively. Although the mean number of dead was estimated as 2724 in a area of only one square 
kilometers， itscoefficient of variation was 2.08. 
* Center for Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
